











































































































































Studies on Folk Songs of the Taiwan Aborigines: A Case Study on the Seediq People 
Name:Sun Yue 
Abstract 
The culture of the Gaoshan People in Taiwan is a branch of the Austronesian culture. 
The population of Taiwanese aborigines is only 400000, yet they boast different choral 
techniques.  The folk songs of the Gaoshan people are unique from the perspective of folk 
music. They are not about fancy songs or dances, or loud music. The musical activities 
focuses more on singing. Hence, the form and content of its songs enjoy a wide range of 
meaning and cultural significance. The Taiwanese aborigines are polyphonic groups; the 
main theme of the Paiwan people is bass singing, the Puyuma is sectional singing in 
cannon, and the Amis is polyphonic overtone singing in overlapping harmonies. Seediq’s 
traditional folk songs are featured with the polyphony of worsihp songs. This paper 
focuses on case studies of the Seediq People, which include research on the history, 
culture, language and folk custom, geographical distribution and traditional music of 
Taiwanese aborigines. 
In recent years, there has been an increasing number of academic researches on the 
music of Taiwanese aborigines, which is in sharp contrast to the limited efforts made on 
the traditional folk songs of the Seediq people. There have been two reasons that have 
mainly contributed to such situation. The first reason is that it is not easy to conduct a 
field survey of the entire tribe within a short period of time, since tit has been less than a 
decade since he Seediq was recognized as Taiwan’s 14th indigenous group. The second 
reason is that the Seediq had been regarded as a branch of the Atayal for many years 
before 2008, their differences in the languages also bring difficulties on the research. 
During the rule of Japan, the Seediq was documented as a branch of the Atayal people, 
which was named "the Seejiq." According to the studies conducted by Japanese 
anthropologists, the Seediq and the Atayal shared similar lifestyles as they were living in 
the mountains, including folk custom, and major labor work such as farming and hunting, 
but in fact, their languages were totally different. 
According to the author's studies and analysis, the academic community has been 
deepening their understandings about the Taiwanese aboriginal songs and the culture of 
the Seediq. In addition to that, the traditional music of Taiwanese aborigines is inseparable 
from its history, culture, language, custom, and geographical distribution. After years of 
rectification of names movement, it finally became the 14th Taiwanese indigenous 
group,which was recognized by the Taiwanese government in April 23, 2008, that 
enhanced the value in studying its culture.  The traditional folk songs of the Seediq is 
closely related to the cultural life and social activities. Each type of the songs  was created 
based on specific life experience, reflecting the different aspects of life of the Seediq 
people. 
The paper consists of the following five chapters. 
The research background and motivation of studying Taiwanese aborigines and 
Seediq folk songs are stated in the abstract. Also, it provides a brief introduction to the 
history and classification of the aborigines. In the preliminary research, the author divided 
and analyzed the topic based on periods of Japanese rule and Taiwan’s retrocession, with 
each period lasted for 50 years. Various types of folk songs were analyzed, particularly 
that of the Atayal and the Seediq. Since the beginning of the Japanese rule, there had been 
many researches and reports on the ethnology, ethnomusicology or social and human 
sciences of the Atayal and the Seediq. Tanabe Hisao was the first scholar to study 
Taiwanese aborigines' music. He begun a one-month field research in April, 1992 and 
recorded the Atayal songs with phonograph. His research was later published on 
magazines and printed releases. Anthropologists takenaka shigeo and Saburo, who were 
music teachers, also collected abundant documents and records of Taiwanese aborigines. 
The most representative song and dance troupe of the Seediq was "uyas kmeki dancing 
song". In early times, Kurosawa Takatomo and Lv Bingchuan visited Nantou Qingliu 
tribe and recorded their songs. Over the years, scholars who studied this subject, apart 
from Kurosawa Takatomo and Lv Bingchuan, also included Xu Changhui, Wu Rongshun 
and so on. These scholars who studied on the Seediq songs spoke highly of the "Canon" 
type, "stacked tile" type of polyphonic phenomena. In terms of the terminology, the paper 
mainly explains the special terms related to Seediq people and their music. 
The first chapter covers the narration of traditions and musical life of the Taiwanese 
aborigines. First, it introduces the composition of the aborigines and has detailed 
descriptions of the 16 ethnic groups including the composition and numbers of 
population. Next, it analyzes the aboriginal custom and musical life. The life of aborigines 
centers on planting chestnuts, so the worship rituals in those ethnic groups are roughly 
the same. Without any exception, the rituals are accompanied by songs and dances. Then, 
the paper covers the common act of the aborigines called "out on the grass", which means 
hunting the enemies’ heads.  Regarding the religious beliefs, the Han people are mostly 
Taoist, and the aborigines of Taiwan are mostly Christians. 
Chapter two is the narratives of Taiwanese aboriginal songs. It is well acknowledged 
that within the aboriginal music and culture, there is no existence of words. The most 
important means to pass on their culture from generation to generation is through songs 
and dances. Various ethnic groups have their own singing characteristics, we did not find 
such a in-depth significance in the format of singing in tribes of the neighboring countries. 
The analysis of Aboriginal songs is mainly based on one of the results of the field 
investigation in Taiwan, the "Taiwanese Takasago music"  which was composed by 
Kurosawa Takatomo. This book categorizes the songs. The instruments used by the 
aborigines were also introduced. 
Chapter three is the narratives of the customs and musical culture of the Seediq. From 
the past to the present, it introduces and analyzes the geographical distribution of the 
Seediq. That is followed by the lifestyle and traditional culture of the Seediq; the Seediq 
engaged in agricultural production through Yamada's cultivation, and the farming was 
their main source of livelihood. In addition to that, "Utux" and "Gaya", as the cultural 
foundation of the Seediq, jointly compile the culture of the Seediq community. Again, as 
the representative custom of the Seediq people, detailed introduction was given to the 
"face of the tattoos" and "out on the grass" in terms of meanings, formats, motivation and 
other aspects. And the causes and the results of the "Wushe uprising", the largest 
aboriginal anti-Japanese riots, during the late Japanese rule in Wushe (now Nantou 
County Renai Township) were introduced. Finally, the social organization system and 
religious beliefs of the Seediq were covered. 
In Chapter four, the Seediq's "uyas kmeki dancing song" was analyzed. In terms of 
the style of music, the "uyas kmeki dancing song" in the festival is typically 
representative. And this chapter elaborates on some of the musical characteristics of the 
Seediq music style. Then, through the narrative of "uyas kmeki dancing song", which 
includes the origin of the name, dancing places, singing techniques, this chapter discusses 
the relation between Seediq folk songs and the traditional spirit of the "Gaga". Through 
the lyrics examples collected by Yu Jinfu during the field survey of the Seediq Tkdaya 
group in the Meixi tribe in the village of Nengfu Village, the chapter clarifies the current 
musical elements of the traditional Seediq folk songs. In addition, it studies the cultural 
connotation of the Seediq. The author hopes that, through the studies of the predecessors 
and the tribe's understandings of this song, people can further understand the operation 
mode of the polyphonic ballad singing and analyze the singing style as well as the 
structure form (the form of the song, the semantics) of the improvisation songs. 
Chapter 5 focuses on the inheritance of traditional skills in modern society. The 
social function of the traditional songs is complicated, including the "physiological 
response", "the promotion of  the consistency among social norms", "the establishment 
of social systems and religious custom", and eventually " the promotion of cultural 
stability and sustainability". With respect to the significance and status quo of the 
traditional songs' inheritance, this chapter analyzes the current situation and development 
of actual implementation in modern society. Aborigines' traditional culture is indeed 
profound, but it is undeniable that, with the change of times, its original culture has 
gradually disappeared, or forgotten by people. Aboriginal music and culture are gradually 
forgotten and become a victim of civilization and progress. Due to the facts that the 
characteristics of aboriginal music are deeply attractive to people and the preservation of 
aboriginal music is important for ethnomusicology, the issue of music inheritance is 
mentioned in this paper. The paper rises concerns about the changes and the revival of 
Taiwanese aboriginal culture and the Seediq culture, which were  influenced by modern 
culture. Furthermore, it also present future development and related issues based on the 
case study. 




















































































5 各部族の人口（2016 年（民国 105 年）6 月）、総計：549,679 人。アミ（阿美族、アミス族とも、大部
分は自称を流用して「パンツァハ族」とも呼ばれる） 204,614 人、パイワン族（排湾族）98,243 人、タ
イヤル族（泰雅族、アタヤル族とも） 87,601 人、タロコ族（太魯閣族、トゥルク族とも、アタヤル族に
含められることもあったセデック族の一支） 30,603 人、ブヌン族（布農族） 57,086 人、プユマ族（卑
南族） 13,716人、ルカイ族（魯凱族） 13,041人、ツォウ族（鄒族） 6,617人、サイシャット族（賽夏
族） 6,507 人、タオ族（達悟族、雅美族〈ヤミ族〉とも） 4,505 人、カヴァラン族（噶瑪蘭族）（カヴ
ァラン族） 1,426人、サオ族（邵族） 773人、サキザヤ族（撒奇莱雅族） 863人、セデック族（賽徳克
族） 9,538人、研究時期でカナカナブ族（卡那卡那富族） 284人、サアロア族（拉阿魯哇族） 341人の
二つグループを新たに認定された。[申告なし 13,921人] http://www.apc.gov.tw/main/ 
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め(パシポッポッ pasi pot-pot)」とある13。なお、この pasi pot-potは、
1974年に発売された LPレコード『台湾高砂族の音楽』(ビクター音楽産業株式
会社)のなかに収録されている14。その後、スイスの民族音楽学者コンスタンタ
                                                   
12 Nettl,Bruno(著) 瀋信一(訳)(1964)『民族音楽的理論与方法』台北・書評書目出版社 pp.324-333。(原
著)Nettl,Bruno.Theory and method in ethnomusicology,New York:Free Press of Glencoe,1964 
13 黒沢隆朝(1973)『台湾高砂族の音楽』雄山閣 p.116  



























                                                   
15 カヴァラン族（別名、カバラン、噶瑪蘭族）は、長らく漢民族と文化的に融合した平埔族として扱われ

























































                                                   
17 森丑之助(1917)『台湾蕃族志』総督府臨時台湾旧慣調査会 pp.426-429 
18 小島由道・安原信三編(1915)『番族慣習調査報告書第一巻：たいやる族』台湾総督府蕃族調査会 
19『蕃族調査報告書』8 巻、『番族慣習調査報告書』8 巻、『台湾番族慣習研究』8 巻、及び森丑之助『台湾































                                                   
21 許常恵(1994)『台湾音楽史初稿』全音楽譜出版社 pp.21-22 
22 竹中重雄(1937)「蕃歌を尋ねて台湾の奥地へ」『台湾時報』 206-207,209-215,217,219 
23 佐藤文一(1944)『台湾原住種族的原始芸術』全音楽譜出版社 pp.263-286 
１０ 
種類 曲調 歌詞 歌唱場面 備考 
古謡 古調 一定セル古歌 祭祀、馘首ノ際等 現在歌詞ノ意
味不明ノモノ
アリ 


























方面で採録した楽譜は合計 31首で、タイヤル族語群 15首とセデック族語群 16
                                                   























                                                   





































































                                                   
28 呂炳川(1982)『台湾土著族音楽』百科文化事業 















































































台北 台北調など 3種の歌詞 






















































式について 3大類型と 9細目という分類方法に修正している。 
民歌 分類根拠 類別数 
歌詞内容 7大類 22細類 


































                                                   
31 陳怡先(1988)「民歌採集運動始末及成果研究」pp.107-109 
32 許常恵(1994)「泰雅族与賽夏族民歌」全音楽譜出版社 






























                                                   






















































































































































る音は同度、または 1 度の関係にあるとし、二つの段階にある音は 2 度、三つ
の段階ならば 3 度というように以下 8 度(オクタープ)まで達する。例えば、完















































































































































2.2 タイヤル（アタヤル）  































































































































名称 当地の名称 人口数 承認時期 注釈 
アミ族（阿
美族） 



























































































































































































(7) パイワン族:5 年ごとに「竹竿祭り」（また 5 年祭りとも言う）は最
４１ 
も重要な祭りである。 










































































































































































すなわち m-sあるいは l,-dの下方に長二度を加えて r-m-sあるいは m-s-lと
s,-l,-dあるいは l,-d-rになる。(2)四音音階(性):短三度の上下に長二度を加




























声階に重なり、即ち m-s-lと l-d-rが重なって m-s-l-d-rになる。(2)三音音
階(性):完全四度の上で、長二度及び三音組織を加えて、四声音階に重なり、
































































































































民族 音組織 音階 















4 ブヌン族 d-m-s-d’ 三音音階 




6 サオ族 d-r-m-s 四音音階 





























































































入れて旧番号の後に示した(ブヌン族 その 1[1])。2.オリジナルレコード集には 1つの曲目に 2曲もし
くは 3曲が含まれている場合がある。(例：ブヌン族 その 8(イ)(ロ)(ハ))。本複刻版ではそれらの曲を






































































































                                                   
42 解説中、曲目の部分の( )内にある英文は、その曲目を英訳化したものです。 
43 この文章の本当の題目は「高砂族ブヌン族の弓琴と五段音階発生の示唆」である。「東洋音楽研究」


























その 1.[1] 粟祭りの歌 Pasi pot-pot 
 粟の豊作を祈る祭典儀式の歌で、一名パイハイモ Pasi haimoともいう。ハ


















































出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.139 曲例-54  
 





































出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.136 曲例-41 
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出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.139 曲例-53  
 











出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.136 曲例-40  
 
その 7.[7] 恋愛の歌 hozashi 












出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.136 曲例-42  
 















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.315 図-67  
 











                                                   

















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.359 譜例-9  
 























































出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.203 曲例-91  
 











出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.202 曲例-87  
 















その 4.[17] 紹介の歌 Olwai 









出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.201 曲例-86  
 





その 6.[19,20] 鼻笛(イ)・(ロ) Borari 
 鼻笛はボラリといわれ、2本式と 1本式となる47。レコードはまず 2本式を先
                                                   



























                                                   
11-A-aF-11-A-b)にも収録されている。しかし、黒沢は執筆したその SP の解説書においては、ここで記載



























出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.156 曲例-65  
 
 










出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.156 曲例-67  
 











出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.157 曲例-66  
 











出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.155 曲例-61  
 
















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.154 曲例-60  
 








出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.154 曲例-59  
 






出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.156 曲例-64  
 













出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.157 曲例-69  
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 [歌]ヤマサウ マウアウン トツアチャ サマオラン(5年にわたる平安のお
祭り、ご先祖を迎えたが、何のもてなしもない) 
 イヤユウ エイヤイラ(はやし) 









出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.187 曲例-78  
 
その 2.[33] 粟収穫祭りの踊り Masaruto 
 粟の収穫を祝う祭りの踊り歌で、五年祭の踊り歌とほぼ同じリズムで、同じ
サークル・ダンスが行われる。 
 [歌]スママリ タ チャラン アサルテ アリモ(今年は豊年、うれしい。
早くお祭りしよう) サッカジャンチャヤ インサ チャオス ジャス ジャ
ガン(はやし) 






出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.188 曲例-79  
 






















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.188 曲例-81  
 































 [歌]トノナイ ワトガイイアリウタ(送りましょう、男の友を) トノナイ 
イーギラタ(送りましょ、女の友を) アイヤロワーナ イナナアイヤアア[ア
イヤアオイ](はやし) 


















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.230 曲例-103  
 




 [歌]カイタカイタ スマサルマ(行こう行こう田植えに) カイタ マスサア
イヤルマ(行こう田植えに)(以下はやし言語) オワイエヤーン イヤオ オワ















 アウヤヤン アトガヤン。アカバリヤン ラカウプサン。ナルワアルワパ 
ナルワアビエヤ。ナルワアルサイサ ナルワアルナイナ。 
































 [歌]カレ ナペ カ ラロ(意味不明) タラオル リラココ(みんなきて、
神を迎えよう) ワレタパ コサロ(神よお祭りだから降りた前) カタテマ 
カロロ(ロロ)ヤソカ ペナポウ(それがきまりでした)以下略。この歌は 4章も
つづく。 







出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.109 曲例-32  
 
 
その 2.[2] 送神の歌 Papaosa 
 これも男だけの鎖ダンスで、「パパ」は行事、「オサ」は送る意味で、お祭り
を終了することを意味する。 
 [歌]カレ ナペ カ ララア(意味不明) セザハ エラ(お祭りが終わって
 82 
めでたい) オサバク バララア(川伝いにお帰りください) カブララア エ 
セカイ(セカイの川伝いに) カシビルカ ロザ(蓮の葉に飯をつめて) カタテ






出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.109 曲例-35  
 




 [歌]カレ ナペ カ ボゲル(不明) ソララオル ラオル(みんな呼び集っ
て) ラオ ル レラ マセボル(濁水へ迎えましょう) タテス サス ブン
(途中であいましょう) ララルブ カ ポホル(木で橋かけて) ウクイカサキ 






出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.111 曲例-34  
 これはいわゆるオルガヌム唱法である。 
 






 [歌]カレ ナペ カ ララム(不明) ルマヤプ カ アウグル(アウグルが
飛んだ) ルヤプ マブウグル(アウグルが飛んだ) リマ ラエ ネルムウ(飛
び具合がわるくて気が進まぬ) リマ セパ サハツル(色どりの光る所へゆ
く) ツハ ツル カ ルムルム(暗夜に追いつかれ) ラ エサカ マハド 






出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.110 曲例 33  
 
このほか祭典に組まれた歌には次のようなものがある。 
 「出草」(カレ ナペ カ ロレと歌いだされる) 
 「子供のしつけ」kapa-apa a barai 
 「狩りの歌」boruh 
 「粟刈り」kamashi-lir 














         A———B——— 
       B———C——— 
                 C———D——— 






  A———B——— 
         B———C——— 
         B———C——— 
             C———D——— 
             C———D——— 
                D———E——— 















その 1.[5] 結婚式頭目の歌 Mackowas Kin-narahagan raral 
                                                   















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.49 曲例 5  
 



















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.50 曲例 7  
 









出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.50 曲例 6 
 
















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.50 曲例 8 
 







出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.51 曲例 9 
 







出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.52 曲例 13 
 









出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.52 曲例 15 
 







出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.52 曲例 14 
 





















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.300 図-64 
 









































出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.390 楽器・譜例-22 
出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.394 楽器・譜例-23 


















 [歌]ンメノワソワ ンメカエベワ(集ってほがらかに踊りましょう) カレビ






出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.71 曲例 21 
 












出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.72 曲例 23 
 








出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.72 曲例 22 
 
































































出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.265 曲例 138  
 












出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.265 曲例 139  
 
その 3.[24]月見踊り Irishin 











出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.263 曲例 134 
 
その 4.[25,26]成年式の歌 Sakatomobo namakakarum rungan49 
                                                   
49 この曲目には２つの歌が含まれており、黒沢の著書にある曲例-132 と曲例-133 に当たる(黒沢 1973 
pp.262-263)。曲例-133 は黒沢の著書では曲名が付いていない。しかしながら、同曲は 12 枚 SP の中で
「Sabisral」(F-7-A-c)と表示されており、「Sapitosuaral」という曲名に類似している。つまり「成人
組と未成人組と合同で歌い踊る男の交歓の歌」であるとかんがえられる(黒沢 1973 p.246)。従って、ここ






 2.青年組(トコツ) 16歳から 22、23歳の青年で成人組の指揮に従って労力
を奉仕する。 











出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.262 曲例 132  
 
















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.264 曲例 136 
 









出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.264 曲例 135 
 






                                                   
50 この曲目には二つの曲が含まれており(トラック 29 と 30)、黒沢の著書にある曲例-142 と曲例-145 に
当たる。曲名はそれぞれ「Sapanumnum」(黒沢の著書では「粟祭り」もしくは「粟祭りの歌」と訳されて
いる)と「Kasoaw(あるいは kasoau)」(黒沢の著書では「粟祭り・老人の歌」もしくは「老人の歌」と訳さ







出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.266 曲例 142 
 









出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.267 曲例 148 
 
















出典:黒沢隆朝『台湾高砂族の音楽』(1973) P.266 曲例 140  
 




















その 1.[34] 湖上のよろこび Pisikarakaran 
 湖水で遊ぶ歌であるが、録音はリズムがあやしいので、修正して示した。 
 [歌] イラクワシバロラ イラクワシバロラ (痛快、痛快、ああ痛快) カ












その 2.[35] 収穫のたのしみ Maquetanna parai 
 [歌] カウカビント シオラマシェン (反復) アハイヤナト サナトセホ






































































































































































































                                                   
51 呂炳川(1982)「台灣土著族音樂」 台北:百科文化事業股份有限公司 p.14  
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56 少妮瑤.久分勒分(1999)「排灣族樂器」『文化生活』No.3,11,17-18  















































































































                                                   


























































                                                   
























































                                                   























































                                                   
録映画を撮影した。2003年、文化建設委員会と公共電視台が共同でテレビドラマ「霧社事件--風中緋桜」
を製作した。これは鄧相揚のルポルタージュ文学作品「風中緋桜」を底本とし、萬仁が監督して、原住民
の俳優が主体となって撮影を進めたもので、2004 年春に公共電視台から 20 回にわたって放映された。
2010年には魏徳聖監督が「セデックバレ」の撮影を開始した。原住民の俳優によるセデック語での演技が
行われている。2011年に公開され、金馬賞最優秀映画などの数々の賞を受賞した。 










































































































































1.4 即興歌唱形式「improvisational singing(インプロヴァゼイショナル 
インギング)」 





















































トゥウダ語（Sediq Toda）は「uyas lmeli」、セデックトゥルク語（Seejiq 











 シンバルフ（手傳フ） バラィワ（強辞） バライワ（同） ウサライ（共
ニ行ク） サライ 
 或ハ知ラザルヲ人ニ尋ネントスル時ニ 
 ヤコ（我） バーライ（全） クニー（此） イネケライー（知ラズ） モ
ワ（何ニカ） 
 サレド馘首ノ歌トテ祖先ヨリ傳ハルモノアリ 
 メッカィ（興ヘヨ） イバイ（男ノ名） タワイナウイ（女ノ名） 






















































 ノメノワソワ ノメカエベワ（集まってほがらかに、踊りましょう） 
 カレビイノワ ヌタダオロバォ（一生懸命に、うたも上手に） 






よく見る。「un meno waso wa,un eekay ibe wa（冗談を言って、一緒に踊りま























































































































                                                   


























O ba-le wa ni-i ku tu-gu de-huk 
あ、あ（感嘆） 本当 もう 私 着いた 
Mu a-lang bi Pu-nge-rah wa ba-le wah ba-le 
                                                   




私の 部落 星 本当 本当 
例 2、 
1.yo-no to-ni ta-da（行く、行く、一緒に踊りましょう！） 
2.e-wa mu-ne-yah da（Strenganから来た女の子） 
女の子 来る 
3.bo-bo St-re-ngan da（Strenganは集まるところ） 
集まる 
4.ya tu-m-ra-ki da（彼らを招く） 
招く 






















6.en-do su-de-sun da（私が彼らをリードし） 
連れて行かれる 
7.lu-dux q-si-ya da（河の末端） 
河川 







9.u-ka km-ke-lan da（ゲスト） 
10.e-wa mu-ne-yah da（Strenganから来た女の子） 




12.t-la-me te-xan da（僕たちもダンスをやってみよう） 




14.e-wa mu-ne-yah da（同上 2） 






16.k-lo-kah ha-ri da（軽やかなダンスをゲストに教える） 
軽やかな 
17.en he-ri na-mu da（踊る時） 
踊る時 

















26.em s-ri-yu-xi ku（私に替わって歌ってください） 







91.ya-ta su-e-su da（ダンスをやめにしようか） 
92.su-wa-ye to di ha（さよなら！また、会いましょう） 
さよなら 
93.en-so-li to di ku（とりあえずここまで） 














28.si-yo si-yo si-i（あなたもダンスができるし、私もダンスができる） 
29.t-la-me te-xan an（私が強いから、あなたたちにも負けない） 




                                                   














52.ya tu su-e-su da（休憩しませんか） 
53.ya-ku mu-e-ki da（私達はこのダンスを踊る） 
54.em-so-li to-di ta（次のメロディー） 
次 










第 1段：Mssupu Kmeki（一緒に踊りましょう！） 
第 2段:Siyo Siyo si（あなたもダンスができるし、私もダンスができる） 
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O ba-le wa ni-i ku tu-gu de-huk 
あ、あ（感嘆） 本当 もう 私 着いた 
Mu a-lang bi Pu-nge-rah wa ba-le wah ba-le 
私の 部落 星 本当 本当 
｛（感嘆）本当だよ。私も星（Pungerah）のような台北市（alang「部落」）に
着いたよ。これは本当、本当のことだよ。｝ 
第 1段：Mssupu Kmeki（一緒に踊りましょう！） 
1.yo-no to-ni ta-da（行く、行く、一緒に踊りましょう！） 
2.e-wa mu-ne-yah da（Strenganから来た女の子） 
女の子 来る 
3.bo-bo St-re-ngan da（Strenganは集まるところ） 
集まる 
4.ya tu-m-ra-ki da（彼らを招く） 
招く 





6.en-do su-de-sun da（私が彼らをリードし） 
連れて行かれる 
7.lu-dux q-si-ya da（河の末端） 
河川 






9.u-ka km-ke-lan da（ゲスト） 
10.e-wa mu-ne-yah da（Strenganから来た女の子） 
11.sa-ma lu-e-xan da（決まりが悪くて断ることができない） 
｛9から 11までの説明:Strenganから来た女性たちの情熱的な誘いを受けたゲ
ストは決まりが悪くて断ることができない｝ 
12.t-la-me te-xan da（僕たちもダンスをやってみよう） 




14.e-wa mu-ne-yah da（同上 2） 




16.k-lo-kah ha-ri da（軽やかなダンスをゲストに教える） 
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軽やかな 
17.en he-ri na-mu da（踊る時） 
踊る時 




19.en-de bi-ye nu-we 
20.en-do su-de-sun da（同上 7） 
21.ya-yung b-ta-kan da（竹が河流を流れ，絶えず流れるように） 
河川 竹林 
22.ri-so b-he-ge da（同上 5、8） 
23.en-do su-de-sun da（同上 20） 
24.e-wa mu-ne-yah ni（同上 2、14） 
25.bo-bo St-re-ngan da（同上 3、15） 
｛19から 25までの説明:Strenganからの女の子たちよ、この場所で踊る時
は、竹が河流を流れ，絶えず流れるようにずっと踊り続けるのよ。｝ 
26.em s-ri-yu-xi ku（私に替わって歌ってください） 






第 2段:Siyo Siyo si（あなたもダンスができるし、私もダンスができる） 
28.si-yo si-yo si-i（あなたもダンスができるし、私もダンスができる） 
29.t-la-me te-xan an（私が強いから、あなたたちにも負けない） 










34.si-yo si-yo si-i（同上 28、31） 
35.q-le-ngun de-huk（競ってみよう） 





第 3段:Ima Renngah mu（どちらが私の一番好きな人ですか） 
37.i-ma ki-so ring wa（私を好きなのは誰ですか） 
38.ki-so ring so-le wa（本当に私を好きなのは誰ですか） 
本当に 
39.i-ma ku du-ngan wa（私はまた誰か好きです） 
誰 私 また 
40.en Pi-hu Ta-do ni（私は Pihu Tadoが好きです） 
41.ki-ya ki-so ring mu（本当に好きな人は誰ですか） 
42.ki-so ring so-le wa（同上 38） 
43.i-ma ku du-ngan wa（同上 39） 
44.en Pi-du Ne-yung ni（私は Pidu Neyungが好きです） 
45.i-ya ki-so ring-nga（あなたはまた誰か好きです） 
46.ki-so ring so-le wa（同上 38、42） 
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47.i-ma ku du-ngan wa（同上 39、43） 
48.en U-kan Si-yat ni（私は Ukan Siyatが好きです） 
49.i-ya ki-so ring-nga（同上 45） 
50.en ne-wa la-huy ni｛私は成人主婦（60歳以上の人）｝ 
51.ku-le-bi i-nu wa（私は止まらない） 
軟弱 
52.ya tu su-e-su da（休憩しませんか） 
53.ya-ku mu-e-ki da（私達はこのダンスを踊る） 
54.em-so-li to-di ta（次のメロディー） 
次 






56.e-ka-i be da（私達は踊りに行きましょうか） 
57.ru-me-no-wa-so da（競い合いにいきましょう） 
58.ku-le-bi-ye nun da（私に勝ちませんか？） 
59.e-wa mu-da-kil ni（17、18歳の女の子） 
60.en-do su-de-sun da（同上 7、20） 




62.e-wa ku-de-ka ni（同じような身長の女性は全て） 
63.ru-me-no-wa-so-da（同上 57） 
64.ya-to mu ra-ki ni（また誘う） 
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65.ri-so b-ge-he ge（同上 5、8、22） 







68.k-lo-kah ha-ri da（同上 16） 
69.en he-ri na-mu da（同上 17） 




71.ya-ta ku-re-hu da 
72.ya-ku mu-e-ki da（同上 13、61、70） 
73.em-po ni-sa san da（ダウンしないでくださいね） 
74.lun-de bi-ye lun-da 
75.en ta kan-sa-re ni（竹のように） 
｛71から 75までの説明:私たちは一晩中夜が明けるまで踊り続けるけどダウン
しないでくださいね。竹のようにタフであるべきである。｝ 
76.Ni-ho wa-ho wa da(大丈夫だよ) 
77.e-wa mu-ne-yah ni、（同上 14、24） 
78.mu-ra-bu Ha-rung ni（Murabu Harungから来た女性） 
79.ya-ku mu-ku-lun da（私に勝ちませんか？） 
｛76から 79までの説明:Murabu Harungから来た女性は Strenganの女の子に
向かってこういう。私に勝ちませんか？でも、気にしないで。｝ 
80.e-wa so ra-ding ni（17歳未満の女の子） 
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女の子 
81.lu-le bi-ye lun da（私に勝ちませんか？） 
82.mu-a-li sa-yang ni（ちょうどこのとき） 
ただ 今 
83.ri-so tu ra-ding wah（17歳未満の女の子たち） 
若者 
84.e-wa ku-de-ka ni（同じ身長の女性たち） 
85.t-la-me-te-xan da（試しにもう一度踊る） 
86.en ni ta-ni i-da（私達） 
87.en-do su-de-sun da（同上 7、20、60） 
88.ya-ko mu-e-ki ta（同上 13、61、70） 
89.ni-ho wa-ho wa ta（同上 76） 
90.ku-le-bi ye nun da（私達が疲れるがどうかみてください） 
91.ya-ta su-e-su da（ダンスをやめにしようか） 
92.su-wa-ye to di ha（さよなら！また、会いましょう） 
さよなら 
93.en-so-li to di ku（とりあえずここまで） 





95.O-ho-nay i-ma ya-ku wa o-ho-nay o-ho-nay（私は誰が好き？） 
誰 私 
96.O-ho-nay i-ma du-ngan wa o-ho-nay o-ho-nay（私はいったい誰が好きな
のか） 
97.O-ho-nay Pi-da Ta-do wa o-ho-nay o-ho-nay（私は Pida Tadoが好き） 
(人名) 
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98.O-ho-nay i-ma du-ngan wa o-ho-nay o-ho-nay（まだ誰が好きなのか） 
99.O-ho-nay U-kan Si-yat wa o-ho-nay o-ho-nay（私は Ukan Siyatが好き） 
(人名) 
100.O-ho-nay i-ma du-ngan wa o-ho-nay o-ho-nay（私はいったい誰が好きな
のか） 
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